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A 55-year-old male was referred to our hospital with the chief complaint of painless right scrotal swelling.
Serum tumor marker levels were all within the normal range. A right radical orchiectomy was performed
and the histopathological diagnosis was plasmacytoma. Chest and abdominal computed tomographic scan
and bone scintigraphy did not show metastasis. Serum and urine protein electrophoresis and bone marrow
biopsy were negative. Diagnosis was primary testicular plasmacytoma (extramedullary plasmacytoma).
Eleven months after the operation, multiple bone lesions appeared and our diagnosis was conversion to
multiple myeloma.
(Hinyokika Kiyo 56 : 593-595, 2010)












現病歴 : 2006年 8月，無痛性右陰嚢腫大を自覚し，
当科初診．右精巣腫瘍疑いにて精査加療目的に当科入
院となった．
入院時現症 : 身長 166 cm，体重 77 kg．右精巣に手
拳大・弾性硬の腫瘤を触知し，圧痛は認めなかった．
検査所見 : 血清 AFP 2.1 ng/ml，血清 HCG-β 0.1未
満，血清 LDH 155 IU/l と基準値内であり，血算・生
化学所見に異常値を認めなかった．




入院後経過 : 2006年 8月下旬に根治的右精巣摘除術






た．免疫組織所見は CD79a で陽性を呈し，CD20 で
泌56,10,11-1
Fig. 1. T2-weighted MRI shows right testicular
tumor which has low intensity area and
hydrocele.
泌尿紀要 56 : 593-595，2010年 593




追加検査 : 血清・尿中M蛋白は陰性，尿中 Bence










標準化学療法である VAD 療法 (VCR＋ADM＋DEX)
















































Fig. 3. Histopathological examination revealed the
tumor was plasmacytoma (A : HE stain ×
400, B : CD79a ×400).
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Table 1. Summary of primary testicular plasmacytoma in Japan
報告者 年齢 主訴 大きさ 治療 転帰
観察
期間 MM への移行
村上ら（1983) 68 左陰嚢腫大 55×35×32 mm 根治的左精巣摘除術 生存 14 M なし
島田ら（1995) 83 左無痛性陰嚢腫大 40×35×25 mm 根治的左精巣摘除術 生存＊骨盤内再発 14 M なし
藤田ら（1997) 64 右無痛性陰嚢腫大 65×35×35 mm 根治的右精巣摘除術 生存 6 M なし
鈴木ら（2001) 86 右陰嚢腫大 不明 根治的右精巣摘除術 生存 9 M なし
高橋ら（2003) 77 左陰嚢腫大 鶏卵大 根治的両側精巣摘除術 生存 6 M なし
三浦ら（2005) 78 右陰嚢腫大 不明 右精巣摘除術 不明＊皮膚転移 不明 なし
船橋ら（2007) 72 右無痛性陰嚢腫大 不明 根治的右精巣摘除術 不明 不明 なし
自験例（2010) 55 右無痛性陰嚢腫大 50×30×30 mm 根治的右精巣摘除術 生存 45 M あり (11 M)
松田，ほか : 髄外性形質細胞腫・精巣 595
